





を「重度の神経症更には精神病患者」（Devereux1956 28 )1: 「神経異
常者」（Krader 1967: 112 ), 「いわゆる精神病患者」（Kroeber 1952 




















精神病的症状は，世界中到る所で報告されている（Czaplicka 1914, Eliade 
1964, Kroeber 1952, Peters 1981等）。同時に成亙後の治療者．儀式執
行者，民間心理療法家としての活躍もよく知られている（Eliade 1964, 
Murphy 1964, Sharon 1976等）。こグ：一見矛盾した現象に対し心理学的
説明 シャー7 ンは「回復した患者」である（Eliade 1964 27)ー が試





























る（1981 ）。 Petersはタ7ン・シャー7 ンの成亙過程を心理療法の教育分
析と比較し，「シャ－？ンとなる修業は単に治癒効果を持つだけでなく，
シャー7 ンという社会的役割ーそのうち最も大切なのは心理療法家とし
























1964, 1966；大橋 1980，佐々 木（宏） 1978, 1983；佐々 木（雄）＆高石 1979;




ある（Lebra 1964, 1966；山下 1977）。 沖縄ではカンダーリと通常的精

























































































































































き行動が示唆される（Frank1973, Kleinman 1980，大橋 1980,Torrey 
1972等）。（2）患者が積極的に参加する（Crapanzano1973, Murphy 1964 
等）。（3）回復への期待や希望を強〈示唆する（Crapanzano1973; Frank 
1973; Hes 1964; Kennedy 1973, 1977; Kiev 1964; Murphy 1964; Torrey 
1972等）。但）患者と治療者との聞に信頼関係が成立している（Kennedy
1973, 1977; Torrey 1972等）。（5）周囲の支援により自己評価があがる
136 
(Crapanzano 1973 ; Frank 1973 ; Jilek 1974 ; Kennedy 1973, 1977 ; 


































































用について指摘する（1953, 1969a, 1969b, 1969c）。トランスや分離を「問
題の解決の一種の適応、反応」（Yap1960: 130 ）と考え， その解決は「よ
い方向への変化につながる」（West1967: 889）と述べる学者もいる。更
にPrinceやSilvermanは急性精神病を「極限的状況で作用する自己回復
過程，一種の内的心理療法的機能」（Prince1979 1980: 177 ), 「根源的
人生の危機に対するユニークな解決法」（Silverman1967 : 21 ）と考える。






れてきた。 Princeはエンドノレ7ィン（ endorphin ）という概念て説明しよ
うとする。「極度のストレス状況において・・－人聞の体内にモノレヒネやバ
リウムの様な物質が生成され作用する。それが自己回復へとつながる」





































































































































笑いL r発汗』， r震え』， 『冷汗』， 'i戻をながして泣くこと』があげら
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婚を経験しがちな為「性的にだらしないJ と一般に思われている。
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I百ERAPEUTICEXPERIENCES OF MIYAKO SHAMANS 
一－A Case Study -
<'1 Summary ~ 
Naoko Takiguchi 
Much has been discussed concern血Emental stability of shamans. 
Such scholars as Devereux, Kroeber，阻dLinton see psychotic traits m 
shamans' personality Ano出ergroup (Landy, Sharon, etc.) emphasizes 
mental stability and creativity. The出irdgroup (H叩 deIman, Kennedy, 
Y. Sasaki, etc.) is cautious enough to point out individual variations. 
That is, there is no reason to consider shamans, as a group to exhibit 
abnormality; there must be variat10ns in th白rpersonalities. Psychological 
exp！皿at10ns-a shaman is“a sick m四 whohas been cured" (Eliade 
1964:27）一havealso been pro咽dedby numerous scholars to clan守也is
seemingly contradictory phenomenon. This study takes血ethird stand 
and attempts to discuss therapeutic experiences of Miyako sh田nans
during and after ini世ation.
Limiting her discussion to血ecase of siblmg sham阻 S，世田authorwil 
illustrate血efollowing points in ti由 paper.Potential shamans show 
shamanisl!c pred1sp田it10n叩 d/orvulnerab1hty to distress Bemg tngger-
ed by t阻umat1cexperien田s，出eyexhibit psychotic-like react10ns which 
mvolve such disorders as audio-v!Sual hallucmation, loss of consciousness, 
insomma, tremblmg，担dso on. Both endogenous (self-healmg）皿d
exogenous (cultural and interpersonal) healing mechanisms operate to 
fac1htate the apprenl!ces’recovery. 
Therapeutic proce回目 continueafter白eybecome shamans. The 
shamans mamtain regular contact Wlth the gods (or the unconsc10us）四d
interpret divine messages in relation to their life situations (personal 
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growth) and their grow血 asshamans. By so doing，血eydigest and担臼－
grate the content of the unconscious mto theu whole personalities. 
